








































Ontology Development of Emails Containing Speech Act of Request
Riko Umeki
Abstract: The purpose of this study is to report an ontology of emails containing speech act of 
request. This ontology was developed in the study following a consideration of the issues found 
from previous studies concerning pragmatic features in emails. Recently, researchers in the 
fi eld of pragmatics have shown an increased interest in pragmatic features in emails. Despite 
many diverse fi ndings about how emails are composed and how speech acts are realized in 
emails, there remain some issues with regard to analysis. One of the issues is that previous 
studies analyzed email data from different foci and by using variously named categories. 
Because of this, previous results tend to be too fragmented to be interpreted systematically. 
This study, therefore, developed an ontology of emails containing speech act of request in order 
to systematize the analysis foci and categories.




































































究が多くみられる（Biesenbach-Lucas, 2007; Bjørge, 






































度を分析するために，Blum-Kulka, House and Kasper
（1989）による直接度で振り分けられている依頼ス
トラテジーのカテゴリーが採用された。Biesenbach-
Lucas は， Blum-Kulka et al. によるカテゴリーにあわ
せて，自ら新しくいくつかのカテゴリーを考案し，追





































a) In/directness of request head acts
b) Syntactic modifiers and lexical 
modifi ers
c) Request perspectives
d) Preferred request forms
a) Request strategies (Blum-Kulka,et al., 1989)
b) Syntactic modifier (past tense, progressive 
aspect, embedding), lexical modifiers (please, 
downtoners, understaters, subjectivizers, 
consultative devices, hedges)





a) Op en i n g  s e qu en c e ,  c l o s i n g 
sequence
b) Density of opening sequences and 
closing sequences
c) Type and frequency of occurrence 
of opening move and closing move
d) Expressions of familiarity and 




 Opening (greeting, self-identification), closing 
(thanking, leave-taking, signature, apology, 




a) In/directness of request strategies
b) Internal modifications, external 
modifi cations
c) Forms of address
d) Degree of politeness in emails
a) The modified version of request strategies by 
Blum-Kulka et al., (1989) (most direct strategies, 
convent ional ly indirect strategies ,  non-
conventionally indirect strategies, opting out)
b) Internal modifi ers (lexical/ phrasal downgraders 










Kulka, et al. などの過去に行われた多数の「依頼」に
関する研究からカテゴリーを採用すると共に，電子
メールに沿ったカテゴリーとして，Greeting/opening
（e.g., How are you?），Pre-closing/thanks（e.g., I look 


















































































































































































おける目的は Speech act である。つまり，Content 




表されている「p/o」（part of）は，全体 - 部分関係と
呼ばれる。その定義として，溝口他（2006）は，「も
のが複数の部分（part）から構成されていることを表

















たがって，図３において，Speech act of request は，





んだ電子メール）は，Frame move と Content move
から成り立つこととした（Kankaanranta, 2005）。
　また，電子メールを構成する Frame move の分析
カテゴリーのオントロジーは図２の通りである。先
述した通り，Frame move は，電子メールの形式面
を指すため，Opening と Closing から構成されてい
る。Opening では，宛名や挨拶を表す Salutation と
















下位概念である Speech act が遂行される部分である
と言える。したがって，Content moveとSpeech actは，
is-a 関係であると定義した。また，本稿では，Speech 
act の中の Speech act of request に重きを置くため，
Speech act は上位概念，また Speech act of request
は下位概念であると定義づけた（is-a 関係）。また，「依
頼」は，Supportive move（補助手番部）と Head act
（主要行為部）から構成されるため，それらは，「依頼」
と全体 - 部分関係にあると言える。また，Supportive 












がって，上位概念である Head act は，下位概念であ
る Strategy と is-a 関係にあると定義づけた。また，
Head act において「依頼」の直接度を調整するため








move は「依頼」の直接度を調整するための External 
modifi cation（外的修正）により構成されている。
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